














In this study, seasonal variations of nutrient concentrations and aquatic environment in the water
column and nutrient flux between sediment and water column in the interior parts of the Ariake Sea were
investigated on the base of observation data and laboratory experiments. DIN (Dissolved Inorganic Nitro-
gen) concentration in the water column increased in summer and decreased in winter. PO４３－concentration
in the water column increased from summer to autumn. Nutrient concentrations in the water column in-
creased as increase of river discharge, however, nutrient concentrations increased in summer and autumn
with low river discharge. It was guessed that this was caused by nutrient supply of sea area origin (nutri-
ent release from sea bottom to water column).
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質への栄養塩の取り込みをそれぞれ意味する．また，NH４＋-N, NO３－-N, NO２－-N及び PO４３－-Pの溶
出速度をそれぞれ JNH４，JNO３，JNO２及び JPO４とする．
図示されるように，２０１０年５月～２０１１年３月において，両地点の JNH４は夏季に高く（平均
St．１：４８．２５ m－２day－１，St．２：２９．６２ m－２day－１），冬季に低かった（St．１：８．２６ m－２day－１，
St．２：１．３５ m－２day－１）．また，JPO４も JNH４と同様の季節変化を示し，夏季に増加し（平均 St．１：
３．８５ m－２day－１，St．２：４．７５ m－２day－１），冬季に減少した（St．１：０．４９ m－２day－１，St．２：
図５ St．１及び St．２における NO３－-N，NH４＋-N及び PO４３－-P濃度の鉛直分布の季節変化
石谷・郡山・荒木：有明海奥部における海水中の栄養塩濃度の季節変化について ２３




図６ 筑後川の河川流量（Qave）と DIN及び PO４３－-P濃度との関係
図７ 底質－直上水間の栄養塩フラックスの季節変化
２４ 佐賀大学農学部彙報 第９７号（２０１２）














なお，２０１１年４～６月における St．１の JNH４及び JPO４は，それぞれ９１～３０１ m－２day－１及び１１～
２５ m－２day－１と他の月と比較して高いにも関わらず，海水中の DINと PO４３－-P濃度の上昇は
見られなかった．現在，この原因については不明である．今後，St．１においてなぜこの時期に
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